



Test of Welded Steel Truss with Eccentric Panel Points CPart 1 ) 
Koichiro YAMADA， Yoshio TSUCHIDA 
(Received 30 September 1965) 
It has been known experimentally that the strength and rigidity of the welded steel 
trusses of tubular construction wil1 be decreased by the local deformations caused at 
the panel points of the chord members as the diameter of the chord members is larger 
than . that of the web members in genera1. 
Therefore in order to make these local deformations as smal1 as possible and to 
utilize the merits of the structural shape-trusses， the author devises a welded steel 
truss in which the T-structural shape (half the H-structural shape) is adopted for 
its chord members and the steel tube for its web members. 
In this paper a type of the above mentioned welded steel trusses is treated， in which 
the panel points are constructed of the eccentric panel points to make the constructions 
of the chord and web members at the panel points as simple as possible. Two speci-
mens of the welded steel truss with eccentric panel points， which are of the same 
size， are tested for finding their strength and rigidity under different vertical loadings 
at the eccentric panel point. and then the resu1ts of this test are compared with the 
theoretical analysis. 
The resu1ts are as fol1ows. 
1) In the test， both specimens of the welded steel truss with eccentric panel points 
showed near1y the same elastic and plastic behaviors and were broken at the same part 
of the web members (steel tubes)， then their maximum loads were 13.90 tons and 13.82 
tons respectively. 
If the load carried by the steel truss is estimated theoretically by using the allowable 
stress of steel of the short time loading (2.1 tjcm2 for the steel tube the thickness 
of which is smaller than 4 mm)， the load of these specimens was near1y弘.88times 
their maximum loads in the test and the load of the steel truss. which has the same 
member and size as the specimen and has the non-eccentric panel points constructed 
of pin-joints， was nearly拍.78 times as large. 
2) The elastic behavior of these specimens was found to satisfy most of the results 
of theoretical analysis for the welded truss with eccentric panel points. 
3) The plastic behavior of these specimens was qualitatively explained by using the 
simple plastic theory. 
4) The damages to the panel points in these specimens could not be observed unti1 
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写真 1 実験状 況
2個の試験体 (A しー A-2)は，
いずれも各部材の歪，各点のたわみ
および破壊の傾向は略等しく p=








試験体 A-1 13.90 ton 
試験体 A-2 13.82 ton 
で略等しい値を示し，各試験休の各節点は，破壊荷重時まで溶接その他になにら損傷がみられなか
っ7こO
写真2・1 破壊状況 写真2・2 34部材の引張と曲げによる切断破壊部
3 偏心岡IJ節卜ラスの弾性解析
節点部に荷重を受ける偏心剛節トラスの弾性範囲の理論解析を一般的に行なうに当り，偏心剛節
一→¢九|九 fe九!九 teλ ト





































m_1Mm_l 十_~1 +e)~n-=-l坦ι臼二=--e.L. nl¥!巳+Nn_1・h=函m-1
2 




( 1 -e) • n_1Mn_lー (1+心・ M
怖M隅十 mMsm+ 一一一一一一一二.!+N叫ー1・h=玩m2 
?』?? ?• ????• • • • ?? ?• 








(1 +e)・悦M幅一(1 -e) • m+1Mm 
十nMn-Nm・h=扇n2 
(n+ 1)切断面:
N抗 +Ns・叫+1・COSα+Qs・n+l・sinα+Nπ+1= 0 
Qm-Ns・批+1・sinα+Qs・略+1・cosα+Qn+1=信仰+1 1………(1・4)
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とおけば， (m-1)， (m)， (n)および(n十1)の各節点における切断面での各釣合方程式は，各節
点の変位 U，V とそれらの回転角0の関数として次の如く示される。
(m-1)切断面:
A恥 1・(Um_l-Um) +eA叫ー1・(U叫_l-U心=0 .・H ・..(3・1)
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一方，この方程式中に含まれる未知数は，各節点の変位と変形の U，V， (}による 3x2r=6r個






















i) 対称性。1=-0/， Ul= -Ut'， V1E=V}' 
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よって引は上式より
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上・下弦材 T-62.5x60x6 x 8 (公称 A=8.418cm2， J =Zl.50cmり
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(括弧内:軸方向力N，P ton， N ton， M t ・cm)
第7・2図 試験体の W.S.G.貼布位置および切断破壊部の理論応力
(p ton， M ・cm，N ton，括弧内:N) 
一方各節点の水平および鉛直変位を求めると
①節点:ul=-0.431P /E， v1=+67.859P /E 
⑧節点:u2=+4.333P /E， v2=+48.862P /E 
⑧節点:ua=+4.790P/E， v3=+33.532P/E 
@節点 u4=-4.895P/E， V4=十 9.1槌 P/E
ここに p : ton， E: tj聞 2， U ・v cm 
となり，これらを用いてE=2.1X 103 tjcrn2として第1図のFイアルゲージ位置の変位O1 (第1図の
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Dふ d2 (第1図のD21'D2)および d3 (第1図のD31'D32)を求めると
d1=Vl+VOl=十68.091P/E=十32.424X 10-2 P 1wl (+27.759 X 10-2 P棚〉
O2=V2=十23.267X 10-2P捌
O3=Va=+15.9邸 X10-2P鵬


































































P =8. 39ton 言語材の切断部分が PlasticHingeを形成するときの荷重
P =7. 77ton ピン節トラスとしての短期設計荷重
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P =8.39ton 34材の切断部分が PlasticHingeを形成するときの荷重
P =7. 77ton ピン節トラスとしての短期設計荷重





ーl∞o -500 0 500 1000 









ー1000 -500 0 500 1000 1500 
I~ (幽を且)Eコ とE.(Nι1) IO6 
第9・2図一(b)
第9・2図 弦材 (T-62.5X60X6 X 8)の荷重一歪度曲線
実線:実験値，鎖線:理論値
P =8.39ton : 34材の切断部分が PlasticHingeを形成するときの荷重
P =7. 77ton ピγ節トラスとしての短期設計荷重




り求めると， pヰ4.74ton となるo この荷重は，第 9 ・ 1 図ー(a)のW4 • Wsの曲け・歪匂と理論値と





























第10図において， nLa ・-tの範囲では，第10図ー (司を毒照して，
Mp= 4 x町[J:yv' a1-子・dy-fftydu-t川 2・匂〕
=すxdY〔(a2-n2f-ka-t〉z-nイ) 、 ? ，???• ??? ?
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(b) 
(乱)
第10図 (a 鋼管の半径鋼管の厚み.dy 鋼管の降伏点〉
また第10図ー(副を参照して，近似的に
Nキ 4x ( aーす){} tσy=4σy t ( aーす)(釘1__ を) …-(7・2)
これより nを求めると
{ t ¥ 
n弓=I a -ー コー ISln ---， ι 1 
， ~ / 4tla-一主 jσy
N 
… '(7・3)






















N=O. 769P =6.45 ton 
P : 8.39ton 
となり.34材の引張切断部に PlasticHinge 
が生ずると考えた前述の荷重P=( 8---9 )ton 
と略一致し，前記の事柄が理解できょう o
またp= ( 8 --9) ton以上の荷重に対して
は，剛節トラスの性状が異なり応力の再分配が行なわれるため，第8図のたわみおよび第9図。歪
度がP= ( 8 --9 ) tonをさかいとして急速に増大していることも理解できるo





いまピン節トラスとして求めた短期設計荷重 (fc=2.ltj侃 2 :鋼管12材の座屈で決定〉および偏
心剛節トラスとして精算した短期設計荷重(ft=2.lt/cm2 鋼管34材の③節点の内側で引張・曲げ
による引張で決定〉を下表に示し，実験による破壊荷重P=13.90tonと対比すれば次の如くなるo
l ton i 短期設計荷重| 短期設計荷重 l 旦壊荷重
( ピン節トラスとした場合 7. 7 7 1. 7 8 
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